Journal of Cape Verdean Studies
Volume 1 | Issue 1

Article 5

4-2015

Elitizados, dinâmicas de transformação da moderna
elite política administrativa cabo-verdiana
Crisanto Barros

Follow this and additional works at: http://vc.bridgew.edu/jcvs
Part of the Critical and Cultural Studies Commons, and the International and Area Studies
Commons
Recommended Citation
Barros, Crisanto. (2015). Elitizados, dinâmicas de transformação da moderna elite política administrativa cabo-verdiana. Journal of
Cape Verdean Studies, 1(1), 39-55.
Available at: http://vc.bridgew.edu/jcvs/vol1/iss1/5
Copyright © 2015 Crisanto Barros

This item is available as part of Virtual Commons, the open-access institutional repository of Bridgewater State University, Bridgewater, Massachusetts.
© 2015 Crisanto Barros

Journal of Cape Verdean Studies
April 2015 . Number 1, pp . 39-55
© Crisanto Barros, 2015

ELITIZADOS, DINAMICAS DE TRANSFORMAc;AO
DA MODER NA ELITE POLfTICA
ADMINISTRATIVA CABO-VERDIANA
Crisanto Barros*
Universidade Publica de Caba Verde

Resumo:

Diversos estudos sobre dinamicas de configurai;ao das elites politicas na Africa subsariana (Daloz, 1999; Daloz e Chabal, 1999; Auge, 2005) e no leste europeu (Bauquet, 2006)
tendem a enfatizar processos de reprodui;ao da velha elite politica que se recicla e se
renova no interior de sistemas politicos formalmente competitivos grai;as a sua capacidade de reconversao o seu capital politico em capital econ6mico e vice-versa. Outras
vezes, procura-se evidenciar processos de formai;ao de elites em que o Partido e o Estado
desempenham um papel preponderante na emergencia de novas elites com alguma
dimensao de artificialidade (Farmer, 1999).
Este ensaio pretende lani;ar um olhar sobre dinamicas que estiveram na base do processo
de formai;ao e transformai;ao da elite politico-administrativa cabo-verdiana que emerge
a partir do segundo qua rte I do seculo XX com a eclosao do processo da luta libertai;ao
nacional e com o advento do Estado nacional em 1975.Neste texto, exploramos a hip6tese segundo a qua Io Estado, as congregai;oes religiosas, a emigrai;ao e os partidos de
massajogam um papel decisive no processo de elitizai;ao de uma classe media vulneravel
e decadente e de jovens provenientes das camadas populares.
Palavras-chave:

Elite politica administrativa caboverdiana, emigrai;ao, processos de reprodui;ao, capital
politico, politica educativa, mobilidade social.
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1.

Uma Evoca~ao hist6rica

A inven~ao de um Cabo Verde moderno, no seculo XIX, opera-se num
contexto de descentramento de Santiago, a sua velha base econ6mica,
polftica e cultural, considerada de clima doentio e de popula~ao campesina revoltosa. A mudan~a da sede do bispado para Sao Nicolau, nos finais
do seculo XVIII, de onde resultara a institucionaliza~ao do seminario-liceu,
seguiram-se a decreta~ao da mudan~a capital para Mindelo, em 1837, e da
promo~ao desta ultima como espa~o de uma nova economia de entreposto
entre o norte e o sul do atlantico.
Nesse primeiro ciclo de refunda~ao de um Cabo Verde moderno que se
estende ate os finais do seculo XIX, Sao Nicolau e Sao Vicente despontam
como espa~os catalisadores do novo Cabo Verde. 0 primeiro acolhe o seminario-liceu, a principal institui~ao de forma~ao da elite cabo-verdiana, e o
segundo perfila-se como principal centro econ6mico do arquipelago para
onde confluem homens de neg6cio de todas as ilhas, pequenos proprietarios e uma massa da popula~ao pobre campesina, especialmente das ilhas do
norte.
A lenta reconversao da economia cabo-verdiana e a expansao dos servi~os do Estado no decurso do seculo XIX contribuem para a emergencia
de uma pequena burguesia urbana e rural cuja capacidade de reprodu~ao
assenta especialmente no acesso aos cargos publicos. Nesse contexto, a
aquisi~ao do capital escolar torna-se vital para afirma~ao dessa "classe
media" que mira na ocupa~ao desses cargos uma via segura de reprodu~ao
social. Eis a tendencia que resulta desta eta pa de moderniza~ao de um Cabo
Verde, nos finais do seculo XIX, em que o capital escolar afirma-se como
factor importante de reprodu~ao social dos estratos medio e alto e de
mobilidade social ascendente de um punhado de famflias situado no limite
superior das camadas mais pobres. Assim, ea centralidade da educa~ao que
contribui, nessa primeira fase, para o alargamento da base social de recrutamento da elite administrativa cabo-verdiana.
Entretanto, a apropria~ao desse capital escolar e, no contexto cabo-verdiano no seculo XIX, profundamente assimetrico, tendo as ii has da Boa
Vista, Santo Antao, Sao Nicolau e Sao Vicente uma oferta escolar relativamente superior media nacional, contrastando com as ilhas de Santiago e
do Fogo, onde a massa da popula~ao campesina liberta, estava completamente isolada do ambiente cultural e escolar emergente. Ademais, a distribui~ao privilegiada da rede escolar na regiao norte do arquipelago favoreceu
a constru~ao de um imaginario social que visualiza no processo de escolariza~ao um instrumento importante de mobilidade social ascendente.

a

Convem frisar, todavia, que as condi~oes sobre as quais assentavam a
reprodu~ao escolar das famflias dos estratos medio e alto da sociedade
cabo-verdiana eram extremamente vulneraveis ao reposicionamento politico do Estado e da lgreja, dois pilares decisivos na configura~ao da dinamica de reprodu~ao e de mobilidade social ascendente das elites locais.
Tanto e assim que a localiza~ao da escola superior primaria e/ou do ensino
secundario nas varias ilhas (Brava, Santiago, S. Nicolau, Sao V icente)
obrigava os estratos alto e medio da sociedade cabo-verdiana, residentes
fora desse perimetro escolar, a uma economia domestica exigente e a
adop~ao de estrategias de de sobrevivencia geometria variavel.

Se e crivel que sao OS descendentes desses estratos sociais que mais
beneficiam da escolariza~ao nao e de todo plausivel que a reprodu~ao social
tenha incidido sobre as mesmas famflias e/ou das mesmas ilhas. Alias, um
olhar numa perspectiva de longa dura~ao sobre perfil social dos dirigentes
cabo-verdianos al~ados na cupula da administra~~o colonial tende a apontar
para uma aparente descontinuidade em termos de linhagem familiar, pese
embora sejam quase todos recrutados no seio das familias tradic ionais,
entretanto, decadentes e da nova classe media emergente desde finais do
seculo XIX. Dizemos aparente porque, no caso cabo-verdiano, nao ter o mesmo apelido nao significa a priori uma descontinuidade familiar. lsto porque
a descendencia encontra-se obnubilada por conjunto de situa~ao de nao reconhecimento de paternidade. Soma-sea tudo isso, o facto de muitas crian~as serem descendentes do prelado, o que torna mais complexo o processo
de reconstru~ao geneal6gico das diversas descendencias. Assi m, se o mode lo
de reprodu~ao familiar nao e de todo visive!, este nos autoriza a afirmar categoricamente a inexistencia de um a linhagem famil iar difusa (Barros, 20012) .
A dinamica de reconversao das familias tradicionais associada
emergencia de uma pequena burguesia que tern na escolariza~ao seu modus de sobrevivencia e de reprodu~ao ganha novos contornos com a politica
de reposicionamento de Portugal em Africa . Desde de finais do seculo XIX,
Portugal ve-se obrigado a olhar para as suas possessoes ultramarinas com
algum senso de realismo. A institucionaliza~ao da I Republica, no dealbar
do seculo XX, a que se seguiu a edifica~ao do Estado novo, na decada de
30 1 representa uma resposta das elites politicas e militares ao receio da
desagrega~ao do lmperio, sua fonte de orgulho e de bem-estar.
Aquando dessa reorienta~ao da politica colonial portuguesa a partir dos
anos 90 do seculo XIX, em Cabo Verde, pululava uma propor~ao significativa de estudantes formados nas escolas primarias e, sobretudo, no antigo
seminario-liceu que entreve nessa mudan~a macroestrutural novas oportunidades de ascensao social . A edifica~ao do liceu nacional de Cabo Verde,
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no Mindelo, fruto da reivindicac;ao de uma elite nativa ciosa da importancia
da educac;ao na afirmac;ao da sociedade cabo-verdiana no contexto ultramarino, consolida de vez a func;ao de Cabo Verde coma espac;o de formac;ao
da elite intermedia a nivel local e para os demais territorios do ultramar
portugues. Tanto e assim que os principais cargos intermedios e, amiude, de
cupula (director, director-adjunto, administrador de concelho, secretario do
governador, 1° e 2° oficiais) da administrac;ao eram ocupados por naturais
do arquipelago ate as vesperas da independencia .
As informac;oes insertas nos boletins de matricula dos estudantes diplomados no liceu nacional no Mindelo apontam para dois trac;os distintivos.
Primeiro, a predominancia de estudantes oriundos dos estratos sociais media e alto da sociedade cabo-verdiana (filhos de funcionarios, proprietarios,
comerciantes e profissionais liberais). Em segundo lugar, a sua proveniencia regional e maioritariamente das ii has de Sao Vicente, Santo Antao e Sao
Nicolau, regiao que, no contexto ilheu, nao representava mais do que 1/3 da
populac;ao 1 .
Assim, a pequena burguesia urbana e rural que emerge dominantemente
nas ilhas do Norte constitui a primeira etapa do alargamento da base social
de onde sao recrutados os individuos que integram a elite politico-administrativa cabo-verdiana. A par dos estratos mais favorecidos da sociedade cabo-verdiana, essa pequena burguesia beneficia das melhores oportunidades
de instruc;ao em resultado do acesso privilegiado escolarizac;ao. Todavia,
algumas alterac;oes a partir dos finais da decada de 50 em resultado dos efeitos integrados do reposicionamento da lgreja, da repolitizac;ao do Estado
tardo-colonial, da refundac;ao do Estado nacional e dos efeitos da emigrac;ao
influenciam decisivamente as novas dinamicas de configurac;ao das elites
politicas cabo-verdianos

a

2.

Breve reflexao sobre vias de elitiza~ao

Para a compreensao das dinamicas de configurac;ao da elite politico-administrativa cabo-verdiana, utilizamos o termo elite para designartodos
os individuos que ocupam posic;oes de autoridade formal definidas na cupula de uma organizac;ao social ou institucional (Giddens, 1975; Genieys, 2006).

1.

De referi r que os estudantes oriundos de Sao Santo Antao, Sao Vicente e Sao Nicolau repre sentavam 67% dos inscritos no ultimo ano do ensino secundario no liceu Gil Eanes, sendo
que o peso demografico dessas ii has nao ultrapassava os 39% da populac;ao nacianal, que
demonstra uma enorme disparidade em termos de acesso aescolarizac;ao.

Essa posic;ao o diferencia da maioria dos demais membros da sociedade
quer em termos oportunidades de rendimento, quer pelo prestigio social.
As dinamicas que concorrem para a elitizac;ao sao de ordem multipla e de
periodizac;ao diversa. Assim, importa examinar quais sao as dinamicas que
condicionam decisivamente o processo de recrutamento das elites politico-administrativa cabo-verdiana a partir de finais dos anos 50 do seculo XX e
no perfodo p6s-independencia? O nosso vies analitico orienta no sentido de
compreender dinamicas de constituic;ao dessa elite, de modo a descortinar
se se trata de uma elite cuja capacidade de reproduc;ao e aut6noma ou se
e dependente da conjugac;ao de condic;oes socioecon6micas, politicas e
culturais relacionadas com as mudanc;as macroestruturais.

Dinamicas de escolariza~ao
A ascensao a cupula da Administrac;ao Publica esta associada a combinac;ao da posse de varias credenciais, designadamente escolar, politico e
social, tendo nessa trilogia o credencial escolar um papel crucial. As demais
variaveis (politico e social) tomadas isoladamente ou em conjunto nao determinam o processo de acesso a altos cargos se nao estiverem associadas
a posse do capital escolar. Eis por que a escolarizac;ao torna -se, nesse
caso especifico, uma invariante a qual se acrescentam outros atributos
(Aderbach et al, 1981; Bourdieu, 1989; Saint-Martin, 1993).
Ouando falamos do processo de escolarizac;ao, referimo-nos as suas distintas etapas, desde a escolarizac;ao prim aria ate ao superior, comportando
cada uma dessas etapas 16gicas de acessibilidade e temporalidade pr6prias,
bem como a exigencia de estrategias multiplas em func;ao dos grupos
sociais que a acede.
A maioria dos dirigentes considera ser o seu canudo a variavel decisiva
para aceder a postos de elite. See verdade que o credencial escolar constitui
uma invariante no processo de ocupac;ao de cargos dirigentes, nao e todo
despiciendo considerar que este vem muitas vezes associado ao capital
politico, social e econ6mico, este ultimo fortemente dependente da remessa da emigrac;ao.
Ha uma certa tendencia em delimitar a edificac;ao do Estado nacional
independente como divisa unica e decisiva no processo de alargamento das
oportunidades sociais, nomeadamente a de educac;ao, as camadas mais
pobres da sociedade cabo-verdiana. Essa demarcac;ao, como o demonstra
Correia e Silva, nao e de todo sustentavel, empiricamente. 0 Estado tardo-colonial que antecede o nacional configura-se embrionariamente como
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instituic;ao assistencial, implementando dispositivos de regulac;ao social,
aperfeic;oando condic;oes de sobrevivencia da populac;ao maioritariamente
pobre e, historicamente, exposta as vicissitudes de uma agricultura de
subsistencia (Correia e Silva, 2001e: 33). Eis por que, a partir dos anos 60,
a severidade das secas nao se traduziu em alguma mortandade relevante
(Lopes, 1995: 57 a 58). Os relat6rios de execuc;ao dos pianos referem-se
bastas vezes que as dotac;oes sofriam acrescimos motivados "pela necessidade de absorc;ao de mao-de-obra disponivel - em consequencia da crise
resultante de insuficientes colheitas agricolas, devido as secas" (Cf. Relat6rios
do Plano de Fomento: 1959-1964, 1970). Assim, os pianos de fomento
constituiam-se, de alguma forma, almofadas que descomprimiam os desequilibrios sociais resultantes das secas prolongadas, tendo cada vez maior
impacto com a emigrac;ao massiva da populac;ao rural, especialmente para
a Europa a partir da decada de 50.
0 Estado nacional, forjado a partir de 1975, e ele pr6prio refem dessa
dinamica assistencial, de apoio, como se dizia no jargao popular, que,
todavia, ganha novos contornos em termos "de expansao-diferenciac;ao do
aparelho administrativo, causado tanto pelas novas func;oes derivadas da
aquisic;ao de soberania (impulsionado pelo ideario de criar um homem novo)
como pelo aprofundamento-extensao de regulac;ao social" (Correia e Silva,
2001; Afonso, 2002).
See crivel que as acc;oes do Estado tardo-colonial em materia de educac;ao contribuiram para a expansao da escolaridade primaria e secundaria nas
decada de 60 e 70 1 nao e de todo consistente, do ponto de vista em pf rico,
que essa expansao se deva exclusivamente as suas polfticas. Na verdade,
as acc;oes empreendidas pelas lideranc;as de algumas congregac;oes religiosas cat61icas, nas decadas de 50 e 60, nomeadamente os Espiritanos, em
Santiago, os Salesianos, em Sao Vicente, e os Capuchinhos, no Fogo e na
Brava e em S. Nicolau, e das organizac;oes adventistas e nazarenas, antecedem, pelo menos, uma decada as acc;oes educativas mais vigorosas do
Estado tardo-colonial.
Em Santiago, especialmente no seu interior, onde residia a maioria da
populac;ao, foi a criac;ao das escolas paroquiais, sob a lideranc;a especialmente dos padres suic;os Louis Allaz (em Santa Catarina) e Cyr Crettaz e o
portuguesJoao Eduardo Moniz (ambos em Sao Miguel), que permitiu a franjas importantes do campesinato aced er as primeiras letras e, acima de tudo,
a visualizar a escolarizac;ao como uma via possfvel de ascensao social.
Nas ilhas de Fogo e da Brava sao os capuchinos, provenientes da Italia,
especialmente o padre Camilo Torassa, de cuja acc;ao vigorosa resultou a
emblematica Escola Materna de Sao Francisco de Assis em Sao Filipe,

criando condi~oes para que a popula~ao periferica a essa vila frequentasse
a escolaridade basica.
Em Sao Vicente, on de a concentra~ao urbana e ma is intensiva e os efeitos da dispersao menos significativo, a expansao do ensino primario aos
pobres se deve aos esfor~os combinados da ac~ao social do Estado, da igreja
atraves do orfanato e, posteriormente, dos salesianos, com a ac~ao pioneira
do padre Filipe, atraves da cria~ao do lar de estudantes e da escola de ensino primario e de oficios . Assim, o aumento exponencial das matriculas no
ensino primario nas decadas de 60 e 70 do seculo XX e, em larga medida,
tributario das ac~oes desenvolvidas por institui~oes religiosas, a justo titulo,
impulsionadoras no primeiro ciclo de alargamento das oportunidades de
para a maioria da popula~ao,
A hip6tese formulada por Correia e Silva (2001c) segundo o qua I Esta do
tardo-colonial constitui uma divisa para o alargamento das oportunidades
de escolariza~ao primaria em Cabo Verde s6 pode ser endossada a condi~ao
de se considerar o impacto das ac~oes educativas e sociais empreendidas
pelos padres e congrega~oes religiosas. Estes acreditavam que suas ac~oes
no terreno podiam contribuir para mudar o curso de vida de muitas pessoas
abandonadas a miseria e a incerteza. Portanto, para franjas das camadas
populares, as primeiras vias de elitiza~ao preludiam com o alargamento do
ensino primario e nao apenas com a expansao do ensino secundario e superior, contrariamente ao que se supoe. Para as franjas dos estratos media e
alto dos centres urbanos, a escolariza~ao primaria e ja um dado adquirido
desde a segunda metade do seculo XIX, estando estes em rela~ao aqueles,
no minimo, a uma centuria de distancia.
Em rela~ao ao ensino secundario, o ponto de inflexao para a altera~ao
gradual do seu perfil social nos liceus do Mindelo e na Praia, resulta da com bina~ao de varies factores, a partir dos finais dos anos 50, com impacto diferenciado em fun~ao dos estratos sociais a que pertencem os estudantes e das
estrategias familiares e individuais por eles postas em marcha para o efeito.
Para os estratos media e alto residentes fora da sede do liceu, ate os anos
50 1 a expansao do acesso ao ensino secundario efectiva-se atraves das escolas particulares e/ou dos explicadores, dirigidas por antigos diplomados do
seminario-liceu de Sao Nicolau e do liceu Gil Eanes. 0 impacto do fen6meno
dos explicadores, por nao ter sido ainda objecto de estudos aprofundados,
e geralmente subestimado . Na verdade, constitui historicamente um mecanismo concomitante e paralelo ao sistema de ensino publico regular que
contribui significativamente para o aumento da popula~ao escolar. Assim,
quando afirma-se que ate os finais da decada de Bo, existiam apenas dois
liceus, o que que se quer dizer efectivamente? Na verdade, se tomarmos
escolariza~ao
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como criteria as praticas instrucionais vigentes em instituic;oes particulares
formais e informais, nao se pode decal car o universo dos estudantes tendo
como base os liceus oficiais. A explicac;ao nas suas diversas formas merece
um estudo a parte para caracterizar a sua natureza e extensao.
Para os estudantes oriundos dos estratos mais baixos do interior do arquipelago, as vias de escolarizac;ao secundaria ampliam-se com a edificac;ao
do seminario Sao Jose, na Praia, com a construc;ao do albergue e lar estudantil dos salesianos no Mindelo, transformando-se em autenticas pontes
de acesso aos estabelecimentos de ensino secundario
Alem desses espac;os institucionais, convem destacar o papal de relevo
desempenhado pela extensa rede familiar e de parentesco que facilitavam
o acolhimento dos estudantes das franjas pobres nos centros urbanos que
adquire, entretanto, maior consistencia devido aos efeitos dos rendimentos
advenientes da emigrac;ao. A remessa de divisas e bens aumenta a estabilizac;ao do rendimento das familias mais pobres, amiude, mais expostas as
vulnerabilidades da produc;ao agricola e do emprego sazonal nas frentes de
trabalho criadas pelo Estado, melhorando as condic;oes de custeio da escolarizac;ao que nao se resumiam aos custos das propinas escolares
Em suma, se o alargamento das oportunidades de escolaridade
secundaria consolida-se e amplia-se para os estratos medic e alto apenas
com a criac;ao do segundo liceu na Praia, convem pontuar que para a maioria
do meio rural esse alargamento se efectiva mediante as acc;oes da igreja,
das redes familiares, dos efeitos da remessa de emigrac;ao e do estado social
tardo-colonial.
Com a estruturac;ao do Estado nacional, o ensino superior, a um tempo
um estreito corredor por onde passavam dominantemente os estudantes
originarios das camadas sociais mais avantajadas, os dos grupos mais desfavorecidos, torna-se uma avenida possivel e previsivel por onde os diplomados do ensino secundario dos estratos medio e baixo podiam dar vazao
a sua ambic;ao.
0 programa de atribuic;ao de balsas de estudo a fundo perdido representou um mecanismo determinante de escolarizac;ao superior das familias desfavorecidas, outrora, praticamente, excluidas da formac;ao superior, e alarga
as oportunidades de formac;ao as camadas medias urbana e rural, tambem
elas dependentes do apoio estatal. De entre os altos dirigentes da administrac;ao publica, 3 em cada 4 beneficiaram desse dispositivo de financiamento. 2

2.

Estas informa~6es foram extraidas do inquerito aplicado aos dirigentes da Administra~ao
Publica . Cf. Tambem os boletins oficiais n. 0 39 de 8 de Setembro de 1979 e de 27 de Setembro de 1980, nos qua is constam-se um numero significativo de bolseiros, que ap6s a forma~ao regressam ao pa is ocupando postos relevo na Administra~ao do Estado.

Os efeitos desse programa de forma~ao superior no exterior edificado
pelo Estado Nacional nao se limitam apenas a obten~ao do capital escolar
dos diplomados. Outrossim, potencia um relevante capital social aqueles
que historicamente estiveram desconectados das redes sociais mais privilegiadas vigentes nos espa~os urbanos, cumprindo essa dupla fun~ao com
implica~6es importantes na defin i ~ao da traject6ria profissional desses
estudantes.
Em sfntese, a elite polftico-administrativa que se estrutura no perfodo
p6s-independencia e em grande pa rte formada pelo Estado, especialmente
aquela proveniente dos estratos sociais mais baixo, outrora praticamente
excluida do sistema de ensino superior.
Na analise das diversas traject6rias de escolariza~ao, um dos aspectos a
ressaltar ea natureza das redes sociais mobilizadas pelos individuos e familias que variam em fun~ao do nivel de escolariza~ao que estiver em jogo e
dos estratos sociais a que pertencem .
Neste sentido, para as familias mais favorecidas dos estratos alto e
media residentes nos centres, onde se localizavam os estabelecimentos do
ensino secundario, as red es sociais mobilizadas visavam garantir o acesso ao
ensino superior no exterior, dado os elevados custos que comportava para
as famflias . 0 acesso mais facilitado a pessoas influentes e entidades
governamentais (institui~6es polfticas e burocraticas) constituia um factor
decisive para essas familias dos estratos sociais alto e media beneficiarem
de oportunidades selectivas, coma uma balsa de estudos, uma vaga num
estabelecimento de ensino superior, uma residencia no exterior para alojamento durante a forma~ao etc.
Outras vezes, as redes sociais mobilizadas pelos membros desses grupos
mais favorecidos encontram-se na diaspora e integravam, essencialmente,
os familiares (aves tios, irmaos, etc,) e antigos colegas de trabalho e/ou do
liceu com uma posi~ao social favoravel, em compara~ao com aqueles que
residiam no arquipelago inseridas numa rede social local.
Para os estudantes oriundos das familias mais desfavorecidas, os seus
recurses esgotavam-se na escolariza~ao primaria, requerendo o acesso ao
ensino secundario a mobiliza~ao de novos recurses e de adop~ao de estrategias multiplas. As suas redes sociais reduziam-se, por um lado, aos seus
familiares e parentes (tios, primos, padrinhos, etc) que, residindo nos espa~os urbanos, minoravam os custos de acesso a escolariza~ao secundaria.
Por outro, a inser~ao em redes religiosas as quais acediam atraves do contacto privilegiado com o paroco locale com as congrega~oes religiosas que
podiam conecta-los com as redes mais selectivas existentes nos centres
urbanos .
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lmporta real~ar que se a existencia, durante largas decadas, de apenas
duas escolas secundarias nos do is maiores centros urbanos (Mindelo e Praia)
constitufa um factor de exclusao social, nao e menos verdade que o acesso
a essas escolas permitia um contacto de estudantes provenientes dos mais
diversos estratos socia is. Assim, o sistema de ensino excludente em termos
de acesso inclufa, paradoxalmente, os estudantes mais desfavorecidos em
novas de redes de sociabilidade 3, a que estavam desconectadas nos seus locais de orig em. Neste sentido, o acesso escola secundaria por serum espa~o de interac~ao interclassista propiciava a inser~ao em novas redes sociais,
com implica~ao no acesso a recursos pedag6gicos (livros, dicionarios, etc) e
no processo de aprendizagem. Ademais, favorecia a aquisi~ao de um capital social com efeitos importantes no acesso a oportunidades de emprego.

a

Capital politico
A apropria~ao do capital politico associado a outras credenciais, acaba
por influenciar o processo de mobilidade social dos individuos cuja natureza
e extensao dependem de contextos hist6ricos especificos. A laia de exemplo, na Russia p6s-revolu~ao e nos paises do leste europeu - ditas de democracias populares (Kriegel, 1984; Fetjo, 1992), os partidos comunistas
transformam-se, na fase inicial, numa via importante de mobilidade social
ascendente ao permitir o acesso ao aparelho do Estado de segmentos re levantes do campesinato e do operariado urbano, outrora exclufdos. Todavia,
essa tendencia de mobilidade ascendente revela-se circunscrita primeira
gera~ao de descendentes de trabalhadores nao-qualificados, propendendo
a declinar-se no decurso de gera~oes seguintes Giddens, 1975: 289; Bauquet,
2006: 50; Kott, 2006).
Em Cabo Verde, raros sao os estudos que focalizam a sua analise sobre o
papel dos partidos de massa, designadamente o PAIGC/CV e o MpD, no processo de mobilidade social. A investiga~ao realizada por Coutinho sobre a
· traject6ria dos dirigentes do PAIGC aponta para uma presen~a significativa
dos individuos provenientes das camadas alta e media, entretanto, decadente da sociedade cabo-verdiana (Coutinho, 2004: 137). Claudio Furtado,
ao abordar a genese ea reprodu~ao da classe dirigente cabo-verdiana,
adverte que a nova vaga de militantes e dirigentes do Movimento para

a

3.

Em Fran~a, onde o acesso a escola publica obrigat6ria e um direito que remonta ao secu/o
XIX a segrega~ao espacial das classes sociais impede que a escola seja um espa~o de
interac~ao interclassista, com consequencias evidentes na inser~ao dos pobres nas redes
sociais ma is favorecidas e, portanto, na apropria~ao do capital social (Cf. Pin~on et Pirn;on-Charlot, 2002: 12).

a Democracia, e repescada em parte no interior da Administrac;ao Publica,
onde ja se fazia sentir uma presenc;a importante de jovens provenientes dos estratos medio e populares da sociedade cabo-verdiana (1997: 167).
Esse processo indicia para mobilidade social ascendente como um dos
efeitos das politicas sociais p6s-independencia.
Mas nao e s6 no seio da burocracia que ja se evidencia um contf nuo
processo de mobilidade social ascendente, mas tambem no interior dos
partidos. Neste sentido, e preciso ter em conta que mesmo durante a vigencia
do partido unico, o PAIGC/CV, por imperativos de consolidac;ao de sua hegemonia politica a nfvel nacional, necessita de incorporar nas suas fileiras
uma proporc;ao importante de jovens militantes que cumprem a func;ao de
mediadores da ideologia do partido junto as massas e, consequentemente,
alarga a base social de recrutamento dos seus membros.
Contudo, os novos apoiantes a causa da consolidac;ao do partido como
forc;a dominante na sociedade cabo-verdiana nao detinham, entretanto,
um elevado nfvel escolar, o que levou a cupula do PAIGC/CV a tomar medidas conducentes a elevac;ao da sua preparac;ao tecnica . Assim, foi posto
em marcha um Curso de Formac;ao e Superac;ao de Ouadros, em Setembro
de 1979, com o fito de conferir qualificac;oes academicas - nomeadamente
o Ensino Basico Complementar e do Curso Geral dos Liceus- e uma componente de superac;ao relativa a elevac;ao dos conhecimentos e capacidades de
caracter politico, ideol6gico e de cultura geral" (Cf. Decreto 63/84 de 30 de
Junho, Suplemento ao Boletim Oficial n°26 de 30 de Junho de 1984) .
Uma proporc;ao importante de finalistas desse curso de superac;ao
prosseguiam a sua formac;ao no lnstituto Amflcar Cabral (IAC), criado, em
1985, com o objectivo de consolidar o program a de formac;ao tecnica e ideo16g ica dos militantes do PAICV. Nesse novel instituto desenvolvem-se do is tipos
de formac;ao: (i) Curso basico de ciencias sociais - com a durac;ao e 2 anos,
equivalendo ao 2° ano do curso complementar, favorecendo duas safdas :
uma para a continuac;ao de estudos e a outra para a inserc;ao profissional
na Administrac;ao Publica - e curso superior a distancia nas areas do Direito
e Economia, no ambito do protocolo de cooperac;ao com a Universidade
de Havana. De entre esses militantes, figuram indivfduos provenientes das
camadas populares que visualizam nas actividades de mobilizac;ao polftica
do partido oportunidades de escolarizac;ao e de formac;ao (nas escolas do
Partido e nas suas redes de parcerias internacionais) e de acesso a postos na
burocracia intrapartidaria e da Administrac;ao Publica, entretanto, entrelac;adas4.

4. De entre os formandos na area do direito figuram dirigentes que desempenharam elevadas
fun<;6es na Administra<;ao Publica.
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Se o crescimento da legitimidade do partido a nivel nacional e na diaspora servia para consolidar e perenizar a reprodu~ao do pessoal dirigente
(le-se ex-combatentes) no interior da estrutura do partido, com reflexes
no sistema politico em geral, ele tambem abria portas para o reposicionamento desses novos militantes no interior das estruturas intermedias do
partido. E sao esses jovens, com relative capital politico junto das estruturas de base do partido que, ante uma velha guarda partidaria estigmatizada e descredibilizada aos olhos da popula~ao em resultado da derrota
nos pleitos eleitorais de 19911 reposiciona-se para a renova~ao da cupula
do partido.
De referir que mais da metade dos altos dirigentes da administra~ao
(61%) assegura ja ter alguma militancia politica. Entretanto, uma analise
por estratos sociais, nota-se que entre os dirigentes originarios dos estratos populares a propon;ao de militantes atinge os 73%1 ou seja, 12 pontos
percentuais acima da media, o que indicia ser a aquisi~ao do capital politico
um recurse importante para o acesso a altas esferas do poder, tendo um
peso marcante para os individuos das camadas sociais mais desfavorecidas (Barros, 2012)
Com a institucionaliza~ao do regime liberal-democratico, a partir de
1991, ea consequente altera~ao dos fundamentos de legitima~ao politica, ambos os partidos sao compelidos a seleccionar individuos originarios
dos mais diversos circulos eleitorais, com efeitos directos na amplia~ao
da base de social de recrutamento dos novos dirigentes politico-adminis trativos.

Efeitos da emigrac;ao
Uma parcela consideravel (38%) dos pais dos dirigentes percorreu uma
trajectoria na emigra~ao de mode distinto e com efeitos diferenciados em
fun~ao dos estratos sociais a que pertencem . De um lade, a emigra~ao dita
qualificada de funcionarios oriundos dos estratos medic e alto de Cabe
Verde para outras provincias do ultramar representa uma via importante de
reprodu~ao dessa elite intermedia. lsto porque uma vez ali instalados em
melhores condi~oes socioeconomicas e detentores de um elevado capital
cultural, em compara~ao com a media da popula~ao autoctone, podiam
proporcionar aos seus descendentes elevados padroes de escolariza~ao
quer a nivel local, quer na metropole.
Esse elevado padrao cultural e de assimila~ao da "cultura lusofona" coloca os descendentes dessa elite intermedia numa posi~ao favoravel para

uma nova desterritorializa~ao quer para a metr6pole, onde maioria passou
a residir, quer no pais de origem dos seus ascendentes, entretanto, independente, ja nu ma fase em que viceja novas oportunidades.
Do outro, a emigra~ao dos trabalhadores me nos qualificada para a Europa, especialmente para Portugal, Holanda e Fran~a, no decurso das decadas
de 50 e 60 abre enormes perspectivas de recapitaliza~ao de largas franjas
da popula~ao campesina. Assim, o envio de avultadas somas contribuiu
decisivamente para melhorar as condi~6es de custeio dos estudos a nfvel da
instru~ao primaria e, sobretudo, ampliando as oportunidades de escolariza~ao
secundaria atraves de constru~ao de novas habita~6es nestes centres,
despoletando uma importante mobilidade espacial. Outrossim, a emigra~ao densifica uma rede social de amparo na diaspora, com consequencias
importantes no apoio ao financiamento do ensino superior, especialmente
em Portugal e Fran~a.
A examinarmos a origem social dessa elite, classificamo-la em tres
grandes estratos. Desde logo, um primeiro grupo a que denominamos
estrato social alto de que fazem parte dirigentes descendentes de grandes
proprietaries de terra, medios e grandes comerciantes, industriais, altos
funcionarios do Estado, profissionais com elevado nivel de instru~ao (advogados, arquitectos, engenheiros, medicos), que representa pouco mais de
19%. Um segundo grupo medio constitufdo por proprietaries de pequeno
e medio porte de terra, comerciantes, funcionarios publicos intermedios,
empregados de comercio, que barca 59%. Finalmente, um terceiro grupo,
originarios dos estratos populares, composto por trabalhadores do cam po,
trabalhadores nao qualificados do Estado, pedreiros, carpinteiros, pescadores, domesticas, etc (22%) .
Para efeitos analiticos, caracterizaremos essas traject6rias em dois
grand es conjuntos. Um de reprodu~ao, que por sua vez se subdivide em do is
subtipos - auto-reprodu~ao e reprodu~ao restrita e dependente - e o outro
de transforma~ao. Neste caso, nao consideramos as traject6rias descendentes, uma vez que nao nos parece crfvel que a obten~ao de uma forma~ao superior - que conferia oportunidades econ6micas e de status aos seus
portadores no contexto cabo-verdiano - por parte da esmagadora maioria
dos altos dirigentes possa ser considerada uma despromo~ao individual ou
familiar (Costa et al., 1990: 201).
Os tres tipos de traject6rias acima descritos comportam alguns tra~os
distintivos marcantes, a saber:
(i) uma das caracterfsticas peculiares das traject6rias de auto-reprodu~ao
alargada reside no facto de a reprodu~ao da posi~ao social ser de
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natureza colectiva, isto e, estende-se de forma ampliada ao conjunto dos membros da familia ou de pelo menos de sua grande maioria. Neste caso, as mudanc;as macroestruturais poucas influencias
comportam na dinamica da reprodu<;ao familiar que se vale dos seus
meios pr6prios para autonomizar o seu processo de reprodu<;ao social. Estimamos que o universo dos indivfduos que integra esse grupo
nao ultrapassa 1/5 do numero global dos dirigentes da Administra<;ao
Publ ica.
(ii) A marca dominante das traject6rias de auto-reproduc;ao restrita e
dependente consiste no facto de os recursos de que dispoe a familia
para garantir apenas a reprodu<;ao de uma parcela limitada dos seus
integrantes, tornando esta reprodu<;ao de natureza individual e vulneravel do ponto de vista colectivo. Assim, o processo de reprodu<;ao
estriba-se na familia, nas mudan<;as macroestruturais e nas redes sociais a que se encontra vinculada. A tftulo ilustrativo, no perfodo que
antecede independencia, os recursos de que dispunham uma franja
das familias dos estrados medias apenas permitiam a escolariza<;ao
secundaria e superior de um numero restrito de filhos, ficando os
outros a merce de situa<;oes conjunturais e contingenciais. Em casos extremes, alguns dos irmaos podem ate vivenciar uma situa<;ao
de mobilidade social descendente em rela<;ao posi<;ao do pai e/ou
do av6 paterno . Na verdade, e com a afirma<;ao do Estado nacional e
alargamento das oportunidades de escolariza<;ao secundaria e superior que a reprodu<;ao ganha uma dimensao mais colectiva, abrangendo praticamente todos os membros da familia.
(i ii) As traject6rias de transforma<;ao, diferentemente dos dais tipos supramencionados, caracterizam-se por serem em geral provocadas
por recurses ex6genos ao ambiente familiar, nomeadamente as alterac;oes macroestruturais que ampliam as oportunidades de ascensao
social individual. Neste caso, a mobilidade social ascendente e de
natureza mais individual que colectiva, pois nem todos os irmaos
beneficiam das oportunidades de ascensao social, em fun<;ao de
periodos hist6ricos concretos.

a

a

Notas conclusivas
A heterogeneidade da base social de recrutamento da elite politico-administrativa cabo-verdiana p6s-independencia e tributaria de um
acelerado processo de mobilidade social ascendente em resultado das

profundas mudan~as estruturais operadas em Cabo Verde nas ultimas
quatro decadas do seculo XX, especialmente com a edifica~ao do Estado
independente .
Com advento Estado nacional democratiza-s e o acesso ao ensino basico
e secundario e se expande as oportunidades de fo rma~ao superior mediante
a concessao de bolsas de estudo. Essa viragem substancial da politica
educativa consolida, por um lado, a posi~ao dos estratos mais favorecidos
e, por outro, inclu i gradativament e os estudantes das camadas mais pobres
cuja presen~a era inexpressiva a nlvel do ensino superior. Esse o processo
de alargamento resulta, por um lado, dos efeitos convergentes das politicas
sociais do Estado provincial e nacional, devido a entrada em cena de outros
actores, a saber, as congrega~6es religiosas, as redes famil iares de sol idariedade e os emigrantes com impacto decisivo no processo de mobilidade
espacial para os centres urbanos onde se localizavam as melhores oportun idades de escolariza~ao.
A posse do capital politico torna-se variavel importante no processo de
alargamento da base social de recrutamento para postos dirigentes da
adm i nistra~ao do Estado. Com efeito, a altera~ao do quadro de legitima~ao
politica com a institucionaliza~ao do regime liberal-democr atico a partirdos
anos 90 obrigou a que os partidos tivessem maior sensibilidade nanomea~ao de j ovens originarios de meios sociais populares a altos cargos da
administra~ao .

Em slntese, se tivermos conta a natureza e o grau de dependencia das
familias das camadas medias e populares em rela~ao ao Estado, as redes
sociais, a emigra~ao e as institui~6es religiosas, afigura-se-nos que estamos
perante dinam icas de elitiza~ao induzidas em larga medida por variaveis
ex6genas a capacidade aut6noma familia r.
Neste sentido, o termo elitizado assenta melhor na carapu~a da maioria
da elite p6s-independencia que deixada a sua sorte tern condi~6es limitadas
de se reproduzir, sendo a alternativa ma is provavel a reconversao via emigra~ao ou engrossar a lista dos candidates a mobilidade social descendente,
como fora pratica durante largas decadas que antecederam a independencia nacional.
A guisa de conclusao, e provavel que o longo ciclo de mobilidade social
ascendente, que permitiu a elitiza~ao de jovens dos estratos medias decadentes e dos segmentos populares, esteja a dar sinais de esgotamento, devido
ao elevado lndice de desigualdade social e de oportunidades de escola riza~ao
superior de qual idade.
Soma-se a tudo isto, a cristaliza~ao de um sistema binario de ensino
superior que oferece, por um Iado, um "mode lo salada" de ensino superior
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em larga medida financido direta e inderetamente pelo Estado, porem, de
duvisosa qualidade e, provavelemente, de um born rendimento adicional
e status social a altos dirigentes do Estado, profissionais liberais, politicos,
etc - todos agora credendianos coma profesores universitarios. Par outro,
uma via de escolariza~ao superior "file mignon", no exterior, nas prestigiadas
universidades publicas, destinada especilamente classe media alta e aos
novos ricos, que resistem em nao embarcar na politica governamental de
inversao do local de forma~ao .
Nesse sentido, importa indagar quais sao as chances de mobilidade social ascendente para os invertidos (maioritariamente pobres) - na verdade
revertidos das melhores oportunidades de forma~ao superior no exterior cujas vias de elitiza~ao sao cada vez mais estreitas. Sera que constitui alguma heresia super que estamos a caminhar rapidamente para a reprodu~ao
aut6noma de uma classe media alta e de novos-ricos a ponto de conformar
verdadeiras elites?

a
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